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Abstract
The researcher studies opportunity seeking activities including self-employment of IT 
engineers empirically from the viewpoint of real options. IT engineers could exercise options 
to start business if these net present value (NPV) of their lifelong income exceeds the NPV of 
incumbent career. Based on the exchange option model (Margrabe, 1978), the theoretical 
hypotheses are presented regarding the relationship between startup options and the 
uncertainty variables including the corporate capability of the incumbent hired organization 
and the human capital of IT engineers. In addition, the influence of industrial organizational 
problems, the mixture of new and old generation technology and the horizontal division of 
labor, are considered.
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確実性 σ２並びに成長率 μ２について IT 技術者
の人的資本 HC の不確実性並びに成長率と同
じとする。従って統合不確実性 σ 並びに相関






































































































































































































































































































WorkYear 0.107 0.428 ＊ 0.459 ＊＊







Skill 0.253 0.230 0.090
ITスキル （0.138） （0.109） （0.120）
Knowledge 0.005 0.108
業務知識 （0.138） （0.120）
Network 0.656 ＊＊＊ 0.665 ＊＊＊ 0.182 0.178
人的ネットワーク （0.121） （0.117） （0.100） （0.095）
Drift１ 0.232 0.193 0.084
企業ケイパビリティの成長率 （0.119） （0.111） （0.099）
Drift２ -0.057 -0.048
技術者人的資本の成長率 （0.111） （0.093）
Correl -1.013 ＊＊＊ -1.011 ＊＊＊ -0.559 ＊＊ -0.545 ＊＊
企業ケイパビリティと技術者
人的資本の相関係数
（0.213） （0.211） （0.177） （0.174）
Volatility１ 0.105 0.020
企業の不確実性 （0.102） （0.087）
Volatility２ 0.166 0.220 ＊＊ 0.248 ＊＊ 0.259 ＊＊＊
人的資本の不確実性 （0.091） （0.067） （0.077） （0.056）
定数 -5.463 ＊＊ -4.428 ＊＊＊ -2.562 -3.761 ＊＊＊
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（ ････ ＋ ）
P 値は Wald 統計量により求める。また
Nagelkerkeの R２は線型回帰の自由度調整済 r２
にあたる。
entrepreneurial decision logics under 
conditions of uncertainty: an attempt to 
advance the current debate”, Journal of 


















されていない（Rapp and Olbrich, 2020）。

















Network 0.722 ＊＊＊ -0.175
（0.141） （0.117）




Down Stream -0.398 -0.281
（0.267） （0.228）
定数 -3.772 ＊＊＊ -1.219 ＊
（0.642） （0.523）







Drift1 Volatility1 Drift2 Volatility2 Correl Opportunity
Drift1 1 -0.034 0.435 -0.033 0.107 0.198
VolatilITy1 1 0.071 0.727 -0.080 0.645
Drift2
＊＊ ＊ 1 0.033 0.020 0.541
VolatilITy2
＊＊ 1 -0.074 0.853
Correl ＊＊ ＊ ＊ 1 -0.600
Opportunity ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
注１）＊＊＊p＜0.001　＊＊p＜0.01　＊p＜0.05
注２）N＝1031。一部欠損の１サンプルを除く。
105技術革新の不確実性は IT 技術者が潜在起業家となるのにどう影響するか
付表３　業界構造の変数化１：旧世代技術と新世代技術の併存による IT 技術者のスキル範囲
ダミー変数　GenerationOld 内容と操作化
１　旧世代の IT技術のみを有する技術者
汎用機、オフコン上でのソフトウェア技術スキル
に限られている技術者
アセンブラ（第２世代プログラミング言語）また
は Fortran、Cobol、BASIC、PL/I、RPG（第
３世代プログラミング言語）や SQL（データベー
ス操作言語）の知識を有するが、Ｃ言語（第３世
代）並びに第４世代プログラミング言語のスキル
をもたない技術者
０　新世代の IT技術を有する技術者
UNIXサーバ、Windowsサーバ、クラウドサーバ、
Web サーバのソフトウェア技術スキルを有する
技術者
Ｃ言語（第３世代プログラミング言語）または
Java、PHP、Ruby、Python、VISUALBASIC、
JAVASCRIPT、PHP、Ruby、C++、C#、Shell、
Perl など第４世代プログラミング言語の知識を
有する技術者
付表４　業界構造の変数化２：分業生産体制下での IT 技術者のスキル範囲
ダミー変数　DownStream 内容と操作化
１　下流工程の ITスキルのみを持つ技術者 スキルとして業務系／組込み技術系のプログラミ
ング技術のみを持つ技術者
０　総合的な ITスキルをもつ技術者 上記以外の技術者
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